




Factors relating to synchrony between sleep-wake cycles in twins in early infancy
Emi OOTAKA
要旨：本研究は乳児期早期の双生児ペアの睡眠覚醒リズムの同調性を腕時計型加速度センサー、アクチグラフ（Micro 








Abstract：The present study was conducted to determine twin pair‒speciﬁ c factors that may inﬂ uence synchrony 
between sleep-wake cycles, using a wrist accelerometer Actigraph （Micro Mini, Ambulatory Monitoring Inc., 
USA） for quantitatively measuring the synchrony in twin pairs in early infancy. The rates of sleep-wake synchrony 
and nighttime synchronic sleep in twin pairs were 68.8% （with a SD of 7.0%） and 58.6% （with a SD of 8.1%）， 
respectively. These two parameters did not significantly correlate with each other （Rs＝0.383, p＝0.481）．In 
addition, we investigated the relationship between the rates of sleep-wake synchrony and nighttime synchronic sleep, 
and various factors relating to the twin pairs’ characteristics, child-rearing, and sleep environment. We found that 
the rate of sleep-wake synchrony was related to strict self-demand feeding, mother-twins co-sleeping, and attempts 
to regulate twins’ sleep-wake cycles. We could not identify any factors that were presumably related to the rate of 
nighttime synchronic sleep.
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対象 初経産 分娩方法 分娩週数 卵生 児 性別 出生体重(g) NICU入院
週　　齢 測定時の発育
出生より 最終月経より 体重(g) パーセンタイル
A 初産 帝王切開 36W6D 不　明
Ⅰ児 男 2724 無
15W2D 52W1D
－ －
Ⅱ児 男 2950 無 － －
B 初産 帝王切開 35W5D 二卵性
Ⅰ児 女 2200 無
19W2D 55W0D
5568 10
Ⅱ児 男 2200 無 5734 10
C 経産 帝王切開 36W1D 二卵性
Ⅰ児 女 2590 無
16W0D 52W0D
5270 10
Ⅱ児 男 2728 無 6095 25
D 経産 経膣分娩 37W0D 一卵性
Ⅰ児 女 2244 無
20W1D 57W1D
6035 25
Ⅱ児 女 2396 無 5986 10
E 経産 帝王切開 37W2D 一卵性
Ⅰ児 男 2532 有
15W1D 52W3D
6000 25
Ⅱ児 男 2416 有 5800 25
F 初産 経膣分娩 36W6D 二卵性
Ⅰ児 女 2302 無
19W2D 56W1D
6360 25
Ⅱ児 女 2356 無 5824 10
G 初産 経膣分娩 36W0D 二卵性
Ⅰ児 女 2044 有
27W1D 63W1D
8060 90
Ⅱ児 女 2178 有 7630 75
H* 経産 帝王切開 36W3D 不　明
Ⅰ児 男 2724 無
19W3D 55W6D
6195 25
Ⅱ児 男 1820 無 5125 10
I 初産 経膣分娩 33W2D 二卵性
Ⅰ児 男 1924 有
20W2D 53W4D
5762 10








































































































総睡眠時間 深夜睡眠率 日中睡眠率 動睡眠率 睡眠回数 最長睡眠時間 最長覚醒時間
(分） （％） （％） （％） （n） (分） (分）
A
Ⅰ児 721 97.2 27.4 60.9 25 171 230 
Ⅱ児 726 85.2 31.9 70.7 33 147 133 
B
Ⅰ児 741 95.8 26.2 72.7 26 153 178 
Ⅱ児 622 50.5 27.6 53.9 17 202 157 
C
Ⅰ児 698 76.6 26.5 56.2 20 241 156 
Ⅱ児 705 89.2 24.6 60.9 20 270 242 
D
Ⅰ児 773 96.6 37.7 58.1 20 182 235 
Ⅱ児 747 91.0 31.1 57.0 18 158 251 
E
Ⅰ児 832 86.7 32.4 51.5 25 142 250 
Ⅱ児 757 84.8 31.7 47.0 24 143 178 
F
Ⅰ児 660 82.8 19.3 56.1 24 238 134 
Ⅱ児 676 80.4 23.9 47.2 14 208 220 
G
Ⅰ児 705 85.8 26.9 41.5 12 257 201 
Ⅱ児 766 84.6 29.3 35.3 14 278 273 
H
Ⅰ児 798 81.2 34.7 54.6 24 239 162 
Ⅱ児 771 84.2 28.9 68.8 26 212 123 
I
Ⅰ児 720 95.6 27.3 67.2 28 180 239 
Ⅱ児 831 85.4 48.1 69.1 31 152 195 









































対象 栄養方法 授乳方法 添い寝 寝室照明 寝室への朝日 朝の日光浴 母親の育児経験
A 混合 自律 無 消灯 あたる ほぼ毎日 無
B 混合 時間 無 消灯 あたる ほぼ毎日 無
C 混合と完全母乳 時間 無 常夜灯（豆球） あたる ほぼ毎日 有
D 人工 自律 有 消灯 あたらない ほとんどない 有
E 混合 自律 無 常夜灯（豆球） あたる 3～ 4日に 1回 有
F 混合 自律 有 常夜灯（豆球） あたる ほぼ毎日 無
G 完全母乳 自律 有 常夜灯（豆球） あたる ほぼ毎日 無
H 混合と完全母乳 自律 有 常夜灯（豆球） あたる ほぼ毎日 有




















順位相関係数 Ｐ値 順位相関係数 Ｐ値
総睡眠時間 －0.017 0.837 0.117 0.594 
動 睡 眠 率 －0.467 0.205 －0.617 0.236 
睡 眠 回 数 －0.340 0.371 －0.489 0.406 
最長睡眠時間 0.233 0.255 －0.133 0.888 
最長覚醒時間 0.117 0.925 0.638 0.065 
深夜睡眠率 0.150 0.588 0.433 0.067 
































































??? ??????????????? ?? ?????? ?
???????
G 79.2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
F 75.9 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
A 74.6 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
H 73.2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
D 67.7 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
E 63.4 ○ ○ ○ ○ ○
I 63.1 ○ ○ ○ ○
C 61.7 ○ ○ ○
B 60.4 ○ ○ ○ ○
???????
D 69.8 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
F 66.7 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
E 62.6 ○ ○ ○ ○ ○
G 60.6 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
I 59.3 ○ ○ ○ ○
C 59.0 ○ ○ ○
A 54.2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
H 52.9 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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